


















 The education method of the life support technique
 in the “care” domain and future problem
─ Let the life support technique exercise in bathing and clean keeping towards 
independence pass―
Miyo ISOBE，Eiko ODA，Michie HUJITA
　The Ministry of Health, Labor and Welfare presented the new curriculum of 1800 hours 
or more in 2007 aiming at realization of "the care worker image called for." 
　The level for which a care worker's state qualification is asked is being able to practice 
the care which practice united with theory. 
　For the capability acquisition which can perform not only the care technical exercise that 
cut off the old life scene but assistance deployment by integration of all technique according 
to the state of the object example in the main subject, The lesson (60 hours) which regarded 
"the care technical exercise in bathing and clean maintenance towards independence" as the 
integrated exercise was developed, and the contents were analyzed. 
　As a result of analyzing practical use of a record paper, and a student's tendency which 
turned round and has been in sight from the sheet, the importance of learning environment 
maintenance of the student subject which was conscious of training of the role and sense of 
responsibility for which a team care is asked, and also the continuity of the life scene was 
suggested. 
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3 ．時期：2011年 6 月10日～ 7 月29日
4 ．対象者：実習区分Ⅰ―1（介護実習1段階）














生活支援技術の進度    
 表１. 現行の生活支援技術300時間の教育課程
































































































































































































































































































































































１年 月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
科目












月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
科目
第３段階
介護実習
．
磯邊実代　小田栄子　藤田美知枝
－156－
に共感でき、相手の立場に立って考えら
れる姿勢を身につける、②あらゆる介護
場面に共通する基礎的な介護の知識・技
術を習得する、③介護実践の根拠を理解
する、④介護を必要とする人の潜在能力
を引き出し、活用・発揮させることの意
義について理解できる、⑤利用者本位の
サービスを提供するため、他職種協働に
よるチームアプローチの必要性を理解で
きる、⑥介護に関する社会保障の制度、
施策についての基本的理解ができる、⑦
他の職種の役割を理解し、チームに参画
する能力を養う、⑧利用者ができるだけ
なじみのある環境で日常的な生活が送れ
るよう、利用者一人ひとりの生活してい
る状態を的確に把握し、自立支援に資す
るサービスを総合的、計画的に提供でき
る能力を身につける、⑨円滑なコミュニ
ケーションの取り方の基本を身につけ
る、⑩的確な記録・記述の方法を身につ
ける、⑪人権擁護の視点、職業倫理を身
につける、としている。
3 ）厚生労働省資料「介護福祉士養成課程に
おける教育内容の見直しについて」
4 ）厚生労働省資料「平成19年法改正を踏ま
えた、介護福祉士養成課程における生活
支援技術に関する教育について」
